













  The villains cannot be the hero in Thomas Hardy’s novels. They are, however, endowed the important role to 
influence greatly on the life of the heroine. The prototype of the villains is Troy, who deserts Fanny and marries 
Bathsheba, and leaves his wife after the deaths of Fanny and her child. Unfortunately, he is shot by Boldwood. 
Troy’s inheritors― Fitzpiers, Wildeve, and Alec―have common characteristics. All of them are sexually very 
attractive men.  As they are philanderers, the women loved by them are deserted in the end. Without working 
hard, they indulge in gambling or romantic adventures with married women.  They will not face any hardships, 
but escape from the realities, leaving their lands and their family.  Although they win the heroine’s love, their 
ends except Fitzpiers are miserable deaths. 
  The villains are negative characters who are not investigated into their psychological problems by Hardy, 







































































































































（RN 3 部 6 章）と作者は説明している。トロイや、フィッツピアーズ、アレックもこの性質を共有している










































ゃない―私の望みには不十分！. . . サウルやボナパルトのような人だったら―ああ！でも彼のために私の結婚



























































































































































































































1. 本稿の 1 章は、「バスシバを巡る三人の男性たち―オウクを中心にして―」（『「はるか群衆を離れて」についての 10 章』共著、
音羽書房鶴見書店、 2017）のトロイに関する章を大幅に修正し、加筆したものである。 
2. 本稿の 3 章は、「ジャイルズ・ウィンターボーンの死」(『京都精華大学紀要』第 51 号、2017)のフィッツピアーズに関する
章を大幅に修正し、加筆したものである。 
3. 作品の略称を以下に記す。 
FMC   Far from the Madding Crowd 
RN    The Return of the Native 
W     The Woodlanders 
TD    Tess of the d’Urbervilles 
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